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In this dissertation, I would try to reformulate the way of interpreting the theoretical 
structure of a Canadian philosopher, Charles Taylor. For this purpose, the main issue of 
this study is how Taylor takes notice of and theorizes the making processes of modern self 
and theorize its becoming process. 
The existing terms to understand Taylor’s philosophy have put a relational 
form between individuals and societies on the main issue, and found the level of 
societies more primal than individuals against liberal political philosophies. Simply put, 
they rely on the following framework: modernization is simply understood in terms of 
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individualizing process and we need to find out some constraints of collective frames 
against this individualizing momentum.  
Yet, such the view overlooks the question; how individuals, who are socialized 
in certain contexts, are experienced in the modern world? And this dissertation places 
this question as the main source of thinking which prompts Taylor’s philosophical 
investigation.  
 Indeed, Taylor attempts to specify potentialities of “self-realization” formed 
and found out historically and socially through his thought of “totality” in the Marxist 
tradition and concepts of “feeling” and “creativity” which are emphasized in his 
arguments of literatures and arts in the modern age. Such Taylor’s arguments are the 
main focal point of this thesis. 
In this respect, his philosophy is concerned with the “right for narrative” as the 
main title of this research expresses. When the 20th century underwent transition from 
the modernity as the phase where universal and progressive narratives widely shared 
to the postmodernity or late modernity where such the self-evident sociality has been 
lost, the contemporary social thought was widely required to reformulate the 
individual-society relations.  
 Taylor attempts to show that we have formed the inner depth of selves, which 
is hard to communicate, through the long formation process of the modern world. Given 
his philosophical view point, modernization and globalization as the expanding process 
of possibility for communication yield the scope which is impossible to communicate 
inside each selves at the same time. However, this deep self-experience is always and 
paradoxically accessible to new dialogical relationships with others. With this 
deepening of self-experience, we can creatively yield shared spaces with others in 
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第 6 章 置き去りにされた他者の救済——傷、孤独、笑い 
 6-1. 傷の系譜学 







































































































































































































れば、ある人 A が、ある人 B と出会おうが出会わないでいようが、その人自身の A という
理念的・潜在的な性質は、B との偶然的な出会いの有無には左右されない。もしそれによっ
て解体される統一性があるとすれば、それは、本当の A 性ではなかったということになり、
また別のところに A の固有性を規定する A 性が見出されていくことになるだろう。先述の









































































神学的な伝統をも背景としているということが明らかになる。いわば、1 章から 4 章までで
扱うのは、テイラーの議論における「物語」の概念的な救済（rescue）のための哲学的な企






















































































第 1 章 社会秩序の危機と「道徳」の境界 
 
本章の主題は、テイラーの哲学における道徳理論の本質的な部分を明らかにすること





























































の論者たちが指摘するところとなっている（Bell 1976=1976-1977; Bellah 1985=1991, 
1991=2000; Bloom 1987=1988; Ezioni 1996=2000, 1999, 2001=2005; Lasch 1979=1981; 













































































































































































                                                   
3 「リベラリズム」には、ロールズに加え、ロナルド・ドゥウォーキン［Dworkin 1977=2003, 1986= 1995, 
2011］、トマス・ネーゲル［Negel 1986=2009］、T・M・スキャンロン［Scanlon 1998］ などが、「コ
ミュニタリアニズム」には、サンデル［Sandel 1982=1992, 2005=2011, 2009=2011, 2012=2012］やテ












































































































































































































































































































































































































かなり広い意味で捉えられる。テイラーは、「道徳」は従来、正しい行い（what it is right 
to do）に、「倫理」は善くあること（what it is good to be）に関わるかたちで境界が設け
られてきたと指摘する。この境界設定によって、「収束善」の道徳理論と「共有善」に関

































































































































































































                                                   

























































































































































































































































































































を図式化して整理すれば、以下の図 1 のようにまとめることができる。 
 
  





































































































































































































































































































































































                                                   

















































































1975：21］。この点で、感情とは、純粋な受動ではなく、「意志の構え（a disposition of the 































































































































































































































                                                   


































































































































































































































































































































































                                                                                                                                                     
ある［Taylor 1993a, 1993b, 1993c, 1993d, 1994=1996, 1996a, 1996b=2000, 1996c, 1997, 1998, 1999a, 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ために作用している［デュルケム 1975：第 2 編（特に 7 章）］。また、この集合意識には、
必ず何かしらの霊的ないし超越的な存在との関係における「力や充実（fullness）」の観念
や、物質的な「繁栄」ないしそれを超えた超越的存在の意義性、また共通世界を規定する







































































































                                                   
33 ここで lived experience を「生きられた経験」や「生き生きした経験」と訳さずに「住まわれる経験」
と訳したのは、後に見るように、自我の身体性の回復という倫理的な要請がテイラーの宗教論の核心を































































































































































































































































































































































































































































































































































































in God’s love）」を見出したところに特異性がある［Taylor 2007：729］。その体験は、
神による矯正ではなく、この世界の全体性への共鳴というにふさわしいものである。言い
換えれば、テイラーにとって、キリスト教的な神の愛

































































































































































































ア カ ウ ン タ ブ ル
者、咎めを受けうる












































































































































































































































































































































られた『ジキルとハイド』［スティーヴンソン 1989］や、映画における『マスク』（The Mask, 

























「高次」の文明にとっての「宗教的な過去の未来（future of the religious past）40」を再
考することによって再構築されなければならない。ここで「宗教的な過去」は、近代の世












































































































































あるいは、9.11 後にアメリカが掲げた「対テロ戦争（War on Terror）」がその典型であろ
う。集団的な道徳のコードとしてのネイション、人権、民主主義が自己の正義の基準とな
るのであれば、「私たち自身の正義は、悪として投影された者たちに対する暴力的な戦闘
によって保証される」［Taylor 2007：692］という脊髄反射的な道徳的衝動（ “instinctive 























しの対比をドストエフスキーの『悪霊』に基づいて、「誰にも罪はない（no one is to blame）」





















し B の前に A があり、C の前に B があるなら、A は C の前にある」という因果的な時間性







                                                   
43 ここで論じている暴力という問題をめぐる世俗と宗教の関係について、テイラーが一般的な社会的文脈






















































ある。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない」［ルカ 10 章、21 節～24
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